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Editor’s Introduction
This Special Issue of Asian Cultural Studies is dedicated to papers originally
delivered at academic forums sponsored and co-sponsored by the Institute of Asian
Cultural Studies.  Each year, the Institute holds a symposium on the campus of
International Christian University.  And for the past eight years, the Institute of
Asian Cultural Studies, Meiji Gakuin University’s Faculty of International Studies,
and Sophia University’s Institute of Comparative Culture have organized the Asian
Studies Conference Japan (ASCJ), a two-day conference held at Sophia
University’s Ichigaya Campus.  The latter event also enjoys sponsorship from the
Association for Asian Studies.  
Collected here are three sets of papers presented at these gatherings.  The first
set represents the Institute of Asian Cultural Studies’ 2002 symposium, “Asian
Views of the Cosmos.”  The second group of papers, from the panel “Conversion
Religious and Secular: Asian Perspectives,” were presented at the ASCJ conference
in 2000.  The three papers on “Security Issues in Contemporary Northeast Asia” at
the 2003 ASCJ conference.  
The symposium “Asian Views of the Cosmos” mulled perennial questions
such as “What is a human?” and “What is the world, what is the cosmos?”  The
generation and creation of universes theoretically and through examples from
Asian traditions are treated.  In addition, movement as a mechanism for imaging a
universe is articulated.
While the symposium embedded humans in larger religious frames, the four
papers that comprised the panel “Conversion Religious and Secular: Asian
Perspectives” embed individuals and their belief systems in localized and in
multicultural settings.  The writers range from an imported religion in Brazil and its
training program in that country and in Japan, to social and religious identities
among hidden Christians in the Kyushu area of Japan, to entry into new religions
in Japan rooted in Indian practices. 
The third group of papers address national and regional approaches for
achieving diplomatic goals and security strategies in Northeast Asia.  Analyses
focus on North Korean and American distrusts, and the relationship between North
Korean provocations and the military budget in South Korea.  The third paper
analyzes accelerating changes in the American military posture in South Korea and
the preferences for a slower pace among South Korean leaders.  In sum, these
papers remind yet again of the calculations that hinder local resolution of issues in
the Korean Peninsula.
March 31, 2004
Kenneth R. Robinson
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編者まえがき
この『アジア文化研究』別冊 13 号に掲載されている論文は、アジア文化研究所の主催・
共催によって行われた学術フォーラムに於いて発表された研究をもとに、まとめられたもの
である。アジア文化研究所は国際基督教大学に於いて、毎年シンポジウムを開催している。
また、8年前から明治学院大学国際研究学部および上智大学比較文化研究所と協同で、Asian
Studies Conference Japan（ASCJ、日本アジア研究学会）を組織運営し、毎年上智大学市
ケ谷キャンパスに於いて、2 日間に渡る大会を開催している。この学会は Association for
Asian Studiesの協賛を得ている。
本号は、これらの学術フォーラムにおいて発表された論文を、3 つの小特集とした。最初
の特集は、アジア文化研究所が 2002 年に行なった「アジアの宇宙観」と題するシンポジウ
ムでの報告をまとめたものである。2つめの小特集は、2000年の ASCJで「改宗の聖と俗：
アジアからの展望」と題して行われたセッションでの報告である。そして 3 つめは 2003 年
の ASCJ で行われた「北東アジアの安全保障問題」と題したセッションでの報告の特集であ
る。
シンポジウム「アジアの宇宙観」は、「人間とは何か」「世界とは何か、宇宙とは何か」と
いう根源的な問いをめぐるものであった。そこでは様々な世界の誕生と創造とが、論理的に、
またアジアの様々な伝統に基づいて考察された。さらに宇宙をイメージするためのメカニズ
ムとしての運動（マンダラ）が示された。
このシンポジウムが、人間をより広い宗教的環境の中に位置づけているのに対して、「改
宗の聖と俗：アジアからの展望」と題するセッションからの 4 編の論文は、個々人とその信
仰のシステムを、一定地域の、多文化的な背景のもとで論じたものである。それぞれの著者
の扱っている対象は、ブラジルに移植された宗教とブラジル及び日本でのその訓練プログラ
ムをはじめとして、日本の九州のカクレキリシタンの社会的宗教的アイデンティティや、イ
ンドの諸習慣に基づく宗教の日本への導入まで、広範囲に渡っている。
3 つめの小特集の論文は、北東アジアの外交目標と安全保障の戦略に関して述べたもので
ある。これらは北朝鮮とアメリカの相互不信、北朝鮮の挑発的行為と韓国の軍事予算との関
係に焦点を当てている。最後の論文は韓国におけるアメリカ軍の姿勢の加速度的な変化と、
韓国の指導者たちのより穏やかな変化への志向とを分析している。いずれの論文も、朝鮮半
島の抱える諸問題の地域的な解決を妨げている様々な打算を想起させるものである。
2004年 3月 31日
ケネス･ロビンソン
